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ネルデータを用いて分析を行った。調査した 94 農村のうち、2003 年の時点で携帯電話が
開通していたのは 41 農村であったが、2005 年にはその数が 87 農村にまで増加していた。
よって、基本的には携帯電話が 2003年にすでに開通していた地域と、2003年と 2005年の
間に開通した地域とを比較することにより分析を行った。本研究の成果は、国際的ジャー
ナルWorld Developmentへの掲載がすでに決まっており Forthcoming Paperとしてウェ
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1. Availability of electricity at the household level may be a significant factor 
determining mobile possession. 
2. Non-parametric expression of banana price schedule with distance to district 
center. 
3. Quote Amemiya (1981) to discuss the possible biases in Probit estimation 
compared to linear estimation. 
4. As one of the determinants of migration, include the ethnicity composition of the 
urban center close to the household location. 
5. As determinants of migration choice, include the number of migrants from same 
household and whether there is a trader in the household. 
6. Discuss the basic picture of migration within Uganda. 
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7. Discuss the results of the conceptual model in the context of what is actually 
happening to migration in Uganda. 
8. Perform regression discontinuity estimations for robustness check. 
  
これらの点を修正・反映するという条件で審査委員全員は本論文が本学博士論文として
妥当であると結論つけた。 
